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Ich lad' euch schone Damen, kluge Herrn,
Und die ihr (16rl tmd schaut was Gutes gem,
Und die ihr hort und schaut was Gutes gern,
Zu einem funkelnagelneuen spiel
In einem funkelnagelneusten Sty!;
Schlicht ausgedrechselt( Kunstlos zugestutzt
Mit edler deutscher Hoheit aufgeputzt,
Keck wie ein Bursch im Stadtsoldatenstrau~,
Dazu wohl auch ein wenig fromm fur's Haus:
Das mag genug mir aur Emfehlung sein,
Wem die behagt, der trete bier nur hinein.

I invite you, lovely ladies, clever gentlemen,
And all wbo enjoy a scene well played,
And all wbo enjoy a scene well played,
to tbis, the very latest entertainment
In the very latest style; Simply crafted,
with no fancy trinlmings
Adorned with noble German skill,
Smart as a young soldier in his best uniform,
And just a little pious-to suit the hearth:
that should suffice to recommend me,
If that is to your taste, then step right in.

Erhoffe, weil es grad' ist Winterziet,
I'm hoJ?ing, as it is now tbe wintry season,
that an hour in the greenwood will do no harm,
tut euch ein Stu11lein hier Grun nicht leid;
Denn wi~t es nur, da~ l1eut' in meinem lied,
For you should know that in my song today,
Der lenz mit allen seinen Blumen bluht.
SJ;!ring witb all its flowers will be blooming.
Im Freien gel1t die freie Handlung vor,
The impromptu action takes place in the open,
in reiner luft, weit von der Sta.dte Tor,
in the l:resh air, far from the city gates,
Durch Wald und Weid, in Grunden, aufdett Hohn, In woods and fields, in dales on hills,
Und was nur in vier Wanden clarf gescbehn,
And what can on!y take place within four walls;
Das schaut ihr halb dmch's offne Fenster an, that will be seen through a half open window,
So ist der Kunst und euch genug getan.
Thus you are satisfied, and so is Art.
Doch wenn ihr nach des Spiels Personen fragt,
so kann icb euch, den Musen Sei's geklagt,
Nm eine prasentieren recht und echt,
Das ist ein junger blonder Mullersknecht.
Denn, ob der Bach zuletzt eom Wprt auch spricht,
so wird ein Bach cleshalb Person docl1 nicht.
Drum nel1mt nur heut' das Monodram vorlieb:
wer mehr gibt, al ser hat, der hei~t ein Dieb.

Yet sbmJd you inquire with regard to characters,
then I can only- o Muses hear my lament,
Really and trulx present but one to you,
and that's a millers lad, young and blond.
For, though the brook speaks at the end,
that still does not make a brook a character.
Hence, for now, be content with a mono-drama:
Who gives more than l~e bas is called a tbeif.

Auch ist dafur die Szene reich gezierl,
Mit griinem Sammet unten tapezierl,
Der ist mi tausend Blumen bunt gestickt,
Und weg und Steg daruber ausgedruckt.
Die Sonne stral1lt von oben hell herein,
Und bricht in Tau und Tranen ihren Schein,
Und auch der Mond blickt aus der Wolke Flor,
Schwermiitig, wie's die Mode will, l1ervor.

To compensate, the scene is richly decorated,
The boards are carpeted with green velvet,
Embroidered with a thousand bright flowers,
a path and a footbridge described thereon.
The sun illuminates the scene from above,
its rays reflected in drops of dew and tears,
The moon, too, looks rlown from a bank of douds,
Melanclwly, accord:ng to the fashjon.

Den hinterfrund umkranzt ein hoher Wald,
Der hund schlagt an, das muntre Jagdhom schallt,
Hier sti.irzt vom schroffen Pels der junge Quell,
Und F1el3t im tal als Bachlein Silberhell;
Das Muhlrad braust, die Weke klappern drein,
Man hort die Voglien kaum im nal1en Hain.

The background is encircled by tall trees,
a dog barks, a merry hunting horn is sounded,
The new born spring cascades over rugged rocks,
And flows down the valley, now a b~ook;
The mill-wheel roars, the nachinery whirs,
one can hardly l1ear the birds in the nearby grove.

Dtum denkt; v.enn euch zu rauh manch leidchen klingt;
da~ das local es also mit sich bringt.
Doch, was das Schonste bei den Radern ist,
Das wird eucl1 sagen mein Monodramist;
Yerriet' icb's euch, verdiirb' ich ihm das Spiel,
Gehabt euch wohl und amusiert eucl1 viel!

So, should a song sound rough and plain,
consider it due to the natural setting.
However, my leading man will let you know,
what is most attractive about these wheels;
If I gave that away, it would spoil his play,
I wish you farewell, enjoy yourselves, do!

No. 1 Das Wanderen

Wandering

Das Wand~rn ist des Muliers lust,.das Wandern! To wande: is a miller's pleasure, to wander!
Das mu~ em schlecbter Muller sem,
A poor m1ller he must be,
Dem niemals fie] das Wander nein, Das Wand ern. Who never thought of wandering, of wandering.
Yom wasser haben wir's gelernt, Yom wasser!
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacl1t,
1st stets auf Wanderschaft bedacht, Das Wasser.

We have learnt it from the water, from the water!
It never rests, by day or night,
Its one intent is to wander on, the water.

Das sehn wir auch den Radern ab, Der Radern! We can learn it from the wheels too, The Wheels!
Die gar nicht gerne stille stehn,
They can hardly beat to be still,
Die sich mein Tag nicht mi.ide drehn, Die Rader. Tl1ey never tire all the livelong day, The wheels!
Die Steine selbst, so scbwer sie sind, Die Dteine! 'Ihestones~ thrugb~are~ 'IheS!ores!
The join the dance's merry round,
Sie tan zen mit den muntern Reihn,
Und wollen gar noch schneller sein, Die Steine! And gladly would move faster, The stones!

Es singen wahl die Nixen,
Tief unten ihren ReJm.
La~ singen, Gesell, la~ rauschen,
Und wandre frohlich nach!
Es gehen ja Muhlenrader,
in jedem klaren Bach.

It must be water nym.Phs singing,
as they dance in the depths.
Let them sing, lad, let the brook rush on,
and follow it cheerfully!
There are mill-wheels turning,
in every clear brook.

No.3 Halt!

Halt!

Eine Mtible seh' ich blinken,
aus den erlen heraus.
Durc\1 Rauschen und Singen,
Bricht Radergebraus
Ei willkommen, ei willkommen,
Su~er Muhlengesang!
Und das Haus, wie so traulicb!
Und die Fenster, Wie blank'!
Und die Sonne, wie helle,
Yom Himmel sie scheint!
Ei, Bachlein, liebes Bachlein,
Wares also gemeint?

I see a mill gleaming,
from among the alders
Tllrougb the gushing and smgmg,
breaks the roar of the wheels
So, welcome, welcorne,
sweet song of the mill!
The house looks so im iting,
the windows so clean and shiny!
And how brightly the sun shines
from the skr!
So, dear little brook,
was this what you meant?

No. 4 Dan.ksagung an den Bach

lhan.ksgiving to the Brook

Wares also gemeint, Mein rauschender Freund,
dein singen, dein Klingen, Wares also gemeint?

Wa~ this what you meant, My Rushing Friend?
Your singing, your murnnn:ing, Was this wbat you meant?

Zur Mullerin hin! So lautet cler sinn.
Gelt, hab' ich's verstanden? Zur Mullerin bin!

Ike I understood you right? 'To the maid of the mill!"

Hat si~.dic~.geschickt?. Oder has~ m!ch beri.ic~t?
Das m~~l1t wh noch w.1ssen1 ob Sle d~ch ges~hwkt.
Nun w1e s auch mag sem, lch gebe nuch drem:
Was icb such' bab' ich funden, Wie's immer mag sein.

Was it shethatsentyou, or ha;e you enchanted me?
I would ~know that too, If 1twas sbethatsentyou
However 1t mar be, I accept my fate:
I have found what I sought, come what may.

Nach Arbeit ich frug, Nun hab' ich genug,
Fiir die Hande, fur's Herze, Yollauf genug!

I asked for work, now I have enough
fUr my hands, for my heart, Quite enough- and more!

No. 5 Am Feierabend

A±ter the Day's Work

Hatt' ich ta~1send arme zu rulrren I
Konnt' ~ch hr~sen,d die &ider fiihren!
Konnt' 1ch we en durch aile Haine!
Konnt' ich dre en Aile Steine!
DaP die schone Mullerin merkte meinen treuen sum!

If only f d a thousand arms to work witb!
If only I could drive the rushing mill-wheels round!
If onl},' I could blow with every gusj: through the woods!
If only I could turn every mill-stone!
'Then the fair maid of tbe mill wmJd notice my true heart!

Ach, wie ist mein arm so schwach!
Was ich hebe, was ich trage,
~itS ich cbneide, w-:s,ich S<fhlage,
te_der Knapee tut ~r s nach.
Und da sf'j:z' i~h,in de): gro~en Runde,
In der sti len kiihlen l:eierstunde,
Und der ]\ 1eister spricht zu allen:
Eue,r Werk hat mir gefaJlen;
Und das Iiebe Madcben sagt :Jlen eine gute nacht

Ab, how weak my arm is!
No matter what J lift or carry,
What I cut, what I hru;nmerany drudge could do the S'\me
And there I sit with the others, in the quiet,
cool hours after work,
Arid the master says to us all:
"I am pleased with y:our work."
And the sweet young lady bids us all good night.

0 Wandern, Wandern, meine Lust, 0 Wandern! 0 wandering, wandering, you my joy, 0 wandering!
Good master and good mistress mine,
Herr Meister und Frau Meisterin,
La~t mich in frieden weiter ziehn tmd wandern. Let me go on my way ill peace, and wander.

No. 2Wobin?

WhereTo?

lch hart' ein Bachlein rauscben,
Wobl aus dern Felsenquell,
Hinab zum Tale rauschen,
So Frisch und wanderhell.
lch wei~ nicht, wie mir wurde,
Nicht, wer den Rat mir gab,
lch mu~te auch hinunter,
mit meinern Wanderstab.

I heard a little brook mshing,
from its source among the rocks,
Rushing down to the valley,
So clear and wonderfully bright.
I don't know what came over me,
Nor who gave me the idea,
I had to go down tl1ere too,
witl1 my wanderer's stakk.

Hinunter und immer weiter1
Und immer dem Bache nach,
Und immer frishcer rauschte,
Uncl immer heller der Bach.
1st das den meine StraBe?
0 Bachlein, sprich, wohin?
Du hast mit deinem Rauschen,
Mir ganz berauscht den Sinn.

Downward and ever onward,
Always following tl1e brook,
As it mshed on more brightly,
more dazzling was its way.
Is this, then the road for me?
0 brook, tell me where it leads.
With your mshing babble,
you have quite betu.cldled my mincl.

Was sag' ich den vom Rauschen?
Es kann kein Rauschen sien:

Why clo I call it babbling?
Babbling it cannot be

"To the maid of tl1e mJl? That was the message
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No. 6 Der Neugierige

Curiosity

No. 8 Morgengrup

Morning Greeting

Ich frage keine Blume,
Ich fra_ge keinen Stem
Was ich eifulrr' so gem.
Ich bin ja auch kein Gartner,
Die Sterne stehn zu hoch;
Mein Bacl1lein will ich hagen,
Ob mich mein Herz belog.

I ask no flower,
I ask no star
None can tell me, what I would learn.
For I am no gardener,
and the stars are too high up;
I will ask m¥ little brook.
If my heart has lied to me.

Outen Morgen, schone Mullerin!
Wo steckst du gleich das Kopfchen bin,
Als war' dir was geschenhen?
Verdrie~t dich denn mein Gru~ so schwer?
Versti:irt dich denn mein Blick so sehr?
So mu~ ich wieder gehen.

Good morning, fair maid of the mill!
Why do you turn your head away,
As if there was something wrong?
Does my ~reeting displease you so?
Does my look disturb you so?
Then I must leave again.

0 Bachlein meiner Iiebe,
Wie bist du heut' so stumm!
Will ja nur Bines wissen,
Ein Wortchen urn und urn.
Ja, hei~t das eine Wortchen,
Das andre hei~et Nein,
'Die heiden Wortchen schlie~en,
Die ganze Welt mir ein.

0 brook of my love,
How silent you are today!
I onlx want to know one thing,
One little word over and again.
Yes' is the one little word,
the other is 'no'
These two little words contain ,
the entire world for me.

0 Ia~ mich nur von ferne stehn,
Nach deinem lieben fenster sehn,
Von ferne, ganz von ferne!
Du blondes Kopfchen, komm hervor!
Hervor aus eurem runden Tor,
Ilrr blauen Morgensterne!

0 just let me stand for off,
And look up at your dear window,
From far, from very far away!
Little blond head, come out!
Come out from your round gate,
Blue morning stars!

0 Bachlein meiner Iiebe,

0 brook of my love,

Was bist du wunderlich!
Will's ja nicht weiter sagen, Sag',
Bachlein, liebt sie rnich?

How very strange you are!
I shall not tell another soul.
Tell me, brook. does she love me?

Ibr Schlummertrunknen Augelein,
Ihr taubertrubten Bliimelein,
Was scheuet ihr die Sonne?
Hates die Nacht so gut gemeint,
Da~ ihr eucl1 schlie~t und buckt und wient,
Nach ihrer stillen Wonne?

Little o/es, heavy with sleep,
Little l:lowers, dimmed with dew,
Why do you shrink from the sun?
Was the night, the, so good to you,
That you, closed and drooping,
weep, for its quiet bliss?

No. 7 Ungeduld

Impatience

Ich schnitt' es gern in alle Rinder ein,
Ich grub' es gern injeden Kieselstein
Ich mocht' es sa'n auf jades frische Beet,
Mit Kressensamen, de res schnell verrat,
Auf jeden wei~en Zettel mocht' ich's schreiben:
Dein ist mein Herz, und solles ewig bleiben.

I'd like to carve it in the bark of every tree,
I'd like to engrave it upon every pebble
I'd like to sow it in every newly-turned plot,
With cress-seed, so the secret's soon revealed,
On every scrap of pa:eer I would write:
My heart is yours, and will be yours forever.

Nun scbuttelt ab der trauma Flor,
Und hebt euch Frisch und frei empor
In Gottes hellen Morgen!
Die Lerche wirbelt in der Luft,
U nd aus dem tiefen Herzen ruft,
Die Liebe Leid und Sorgen.

Shake of.f the veil of dreams now,
and arise, fresh and carefree
On God's bright morning!
The lark is trJJing high in the air,
And from the depths of the heart,
Love draws grief and cares.

Ich mocht' mir ziehen einen jungen Staar,
Bis da~ er sprach'die Worte rein und klar,
Bis er sie sprach' mit meines Mundes Klang,
Mit meines Herzens vollem, hei~em Drang;
Dann sang' er hell durch ihre Fensterscheiben:
Dein ist mein Herz, und solles ewig bleiben.

I'd like to train a young starling,
Until it spoke the words, plain and clear
Until it spoke them with the my own voice,
With all my heart's ardent yearning;
Then it would sing brightly at her window:
My heart is yours, and will be yours forever.

No. 9 Des Muliers Blumen

The Miller's Flowers

Am Bach viel kleine Blurnen Stelm,
aus hellen blauen Augen sehn;
Der Bach der ist des Muliers Freund,
Und hell blau Liebchens Auge scheint,
Drum sin des meine Blumen.

There are many little flowers by the brook,
Gazing with bright blue eyes;
The brook is the miller's friend,
and my sweetheart's eyes are bright blue,
That's why they are my flowers.

Den Morgenwinden mocht' ich's l1auchen ein,
Ich mocht es sausein durch den regen Hain;
0, leuchtet' es aus jedem Blumenstern!
Trug' es der Duft zu ilrr von nab und fern!
Ihr Wogen, konnt ihr nichts als Rader treiben?
Dein ist mein Herz, und solles ewig bleiben.

I'd like to breathe it into the morning breezes,
whisper it through the rustling groves.
Oh, if only it shone from every starry flower!
of every scent bore it to her from near and far!
Waves, can you drive only mill-wheels?
My heart is yours, and will be yours forever.

Dicht unter ihrem Fensterlein,
Da will ich pflanzen Blumen ein
Da ruft ihr zu, Wenn alles scbweigt,
Wenn sich ihr Haupt zurn Schlummer neight,
Ihr wi~ ja, was ich meine.

Right under her little window,
Is where I shall plant those flowers
Call to her from there, when all is still,
When she lays her head down to rest;
You know what I want to say.

lch meint', es mii~t' in meinen Augen srehn,
Auf meine wangen mii~t' man's brennen sehn,
Zu lessen war's auf mainem stummen MLmd,
Ein jeder Atemzug gab's laut ibr kunrl;
Und sie merkt nichts von all' dem bangen Treiben:
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben!

I should have thought it was written in my glance,
that it stood in burning letters on my cheeks,
Could be read from my silent lips,
My every breath would proclaim it loudly to her;
And yet she notices no sign of all my trouble,
My heart is yours, and will be yours forever!

Und wenns sie tat die Auglein zu,
U nd schlaft in sii~er, sii~er Ruh,
Darm lispelt als ein Traumgesicht, Ihr zu:
Vergi~, vergi~ mein nicht!
Das ist es, was ich meine.

And when she closes her eyes,
and sleeps in sweet, sweet repose,
Then whisper like a dreamer's vision,
To her: Forget, forget me not!
That is what I want to say.
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Und scblie~t sie fruh die Laden auf
Dann schaut mit Liebesblick hinauf
Der Tau in euren Augelein,
Das sollen meine Tranen sein,
Die will ich auf euch weinen.

When she opens the shutters early,
look up lovingly at her.
With dew drops in your eyes,
They are meant to be the tears
That I shall shed upon you.

No. 10 Tranenregen

Shower of Tears

Wir sa~en so traulich beisammen,
Im kublen Erlendacb,
Wir scbauten so traulich zusammen,
Hinab in den rieselnden Bach.
Der Mond war auch gekommen,
Die Stemlein hinterdrein
Und schauten so traulich zusammen,
in den silbemen Spiegel binein.

So trustingly we sat together,
Beneath the cool roof of alders
So trustingJy we watched together,
the brook How by at our feet.
The moon had come too,
And after it the stars:
And together they looed,
so trustling]y down into the silver mirror.

Ich sah nach keinem Monde,
Nacb keinem Stemenscl1ein,
Ich scbaute nach ihrem Bilde,
Nacl1 ihren Augen alleilt.
Und sahe sie nicken und blicken,
Herauf aus dem seligen Bach,
Die Blumlein am Ul:er,die blauen,
Sie nickten und blickten ihr nach.

I did not look at the moon,
nor at the shining stars,
I gazed only at her reflection,
o;Jy at her e);'es.
I saw her nod and glance,
_ld.p at me from the blissful brook·,
The flowers on the bank, blue ones,
Nodded and gazed back at her.

Und in den Bach versunken,
Der ganze Himmel schien,
Und wollte micb mit hinunter,
in seine Tiefe ziehn.
Und uber den Wolken und Stemen,
Da Rieselte munter der Bach
Und rief mit Singen un Klingen:
Gese!le, Gese!le, mir nach!

And the entire sky seemed
to have sunk into the brook,
And wanted1 so it seemed,
To pull me down with it.
Above the clouds and stars,
the brook flowed merrily
Calling with its music and song:
" Friend, friend , follow me!"

Da gingen die Augen rnir uber,
Da wird es im Spiegel so Kraus;
Sie sprach: Es kommt ein Regen,
Ade, ich geh' nach Haus.

Then tears welled up in my eyes,
the mirror became so blurred;
She said: " Rain is on the way,
Goodbye, I'm going home."

No. 11 Mein!

l\u{•
J
1•nne.

Bachlein, la~ dein Raud1en sein!
Rader, stellt eu'r Brausen ein!
All' ibr muntern Waldvogelein,
Oro~ und klein, Endet eure Melodein!
Durch den Hain, Aus und ein,
Schalle heut' ein Reim Allein:
Di~ g_~liebt~ Mullerin ist r_nein! Mein!.
Fri.ihlmg, smd das aile deme Bli.irnelem?
Sonne, hast du keinen hellem Schein?
'
Ach, so mul3 ich ganz allein,
Mit dem seligen Worte mein,
Unverstanden in der weiten Schopfung sein.

Little brook, cease your gushing!
Mill-wheels, stop your roaring!
All you merry birds in the forest,
Great and small, End your singing!
Through the grove, Round and about,
Let one rhy"!ne alone ring out:
The beloved maid of the mill is mine! Mine!
Spring, are those all the flowers you have?
Sun, can you not sbne more brightly?
Oh, then I must remain quite alone,
With the blissful word "mine",
No-one in all creation understands me.

No.12 Pause

Pause

Mein Laute hab' ich gebiingt an die Wand,
Hab' sie umscblungen mit einem gri.inen Band,
Ich kann nicht rnehr singen, rnein Herz ist zu vall,
Wei~ nicht, wie ich's in Reime zwingen soil.
Meiner Sehnsucht allerhei~esten Schmerz,
D urft' ich ausbauchen in Liederscherz,
Und wie ich klagte so si.i~ und fein,
Glaubt' ich doch, mein Leiden war' nicht klein.

I have hung my lute on the wall,
And have wound a green ribbon around it,
I cannot sing any more, my heart is too full,
I do not know how to put it in verse.
When my heart ached with longing,
I could pour it out in lilting tunes,
And when I sang my sweet !amen,
I believed my sorrows were not trifling.

oh how great must be the burden of my joy,
Ei, wie gro~ ist wahl mein Gluckes Last,
That there's no sound on earth can contain it.
Da~ kein klang auf Erden es in sich fa~t?
Well, dear lute, rest there upon that nail,
Nun, liebe Laute, ~· an dem Nagel bier!
and when a breath of air stirs your strings,
Und weht ein Luftchen uber die Saiten dir,
Or a bee brushes you with its wings,
Und streift eine Bien emit ihren Flugeln dich,
Da wird mir so bange und es durchschauerl mich. then such a shiver of fear runs through me.
Warum lie~ ich das Band auch hangen so lang?
Oft fliegt's urn die Saiten mit seufzendem Klang
Ist es der Nachklang meiner Liebespein?
Soll es das Vorspiel neuer Liebe sein?

Why have I left the green ribbon there so long?
It flatters often around the sb:ings with a sighing
Is that the echo of my love's pain?
Or could it be the prelude to new love?

No. 13 Mit Jem griinen LautenbanJe

With the Lute's Green Ribbon

"Schad' urn das schone gri.ine Band,
Da~ es verbleucht bier an der Wand,
Ich hab' das Grun so gem!" So Sprachst du,
Liebchen, heut' zu mir;
Gleich knupf' ich's ab und send' es dir;
Nun hab' das Grune gem!

"What a shame that the pretty green ribbon,
should fade here on the wall,
I am so fond of Green!"
Tl1at is what you said to me today sweetheart.
I'll untie it straight away, and send it to you;
Now may you be truly fond of green!

Ist auch dein ganzer Liebster wei~,
Soil Grun doch haben seinen Preis,
Und ich auch hab' es gem.
WeJ unsre Lieb' ist immer gri.in,
Weil gri.in der Hoffnung Femen blulm,
Drum haben wire s gem.

Though your beloved is all in white,
Green shall have its due,
And I'll be fond of ittoo,
Because our love is ever green
Because distant hoJ?eS bear green buds,
That is why we are l:ond of it

Nun schlinge in die Locken dein,
Das gri.ine Band gefallig ein,
Du hast ja's Gri.in so gem.
Dann wei~ ich, wo die Hoffnung wohnt,
Dann wei~ ich, wo die Liebe tlrront,
Dann hab' ich's Gri.in erst gem.

So wind the green ribbon charmingly,
around your curly hair,
You are so fond of green.
Then I shall know where to find hope,
Then I shall know where love reigns,
Then I shall be fond of green at last.
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No.14DerJager

The Huntsman

Was sucht denn der Jager am Mohlbach bier?
Bleib', trotziger Jager, in deinem Revier!
Hier gibt e skein Wild zu jagen fur dich,
Hier wohnt nu rein Rehlein, ein zahames, Jfu rnich.
Und willst du das zartliche Rehlein sehn,
So laB deine Buchsen im Walde stehn,
Uncl la~ deine klaffenden Bunde zu Haus,
Und laB auf dem Horne das Saus und Braus,
Und scheere.vo~ Kinne das strJ;J?~ige Haar,
Sonst scbeut SIC him Garten das Rehlem fw:waln:
Doch besser, du bliebest im Walde dazu,
Und Lie~est die Mtihlen und Moller in Ruh:
Was t~ugen die Fi~cl1lein ~m g~en Gez_weig?
Was will denn das Eichhorn un bkuhchen Teich?

Whatistbehuntsman doingbere~tk millstream?
Keep to your own sround, you huntsman!
There is no game l:or you here,
Only a doe, a tame one, for me
And if you wish to see the gentle doe,
Then leave your rifle behind in the forest,
And leave your yapping dogs at home,
And cease that wild blowing of your hom,
And ~hum )Ulfcbin that stubbly beard,
Otherwise tbe doe in tbe garden "J rertainly lllik
~itv.a.Jdbe trer if}Ul stmel ti1er in the forest;roo,
And left mills and miflers in peace.
What use are fish among green braches?
Wl1at can a squirrel do in a blue pond?

Drum bleibe, du trotziger Jager, im Hain,
Und l~B mic~1 mit meinen dre~ Radern allei~;
Und wiJlst memem Schatzchen dich machen be1ebt,
So wisse, mein freund, was ihr herzchen betrubt:
Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Hain,
Und brechen in ibren Kohlgarten ein,
Und treten und wtihlen henun in dem Feld:
Die Eber, die schie~e, du Jagerheld!

So remain, bold huntsman, in the woods,
and leave me alone with my three wheels;
And if you wotJd win my sweetheart over,
'Then rll tell you, my friend, what is troubling her:
'The boars, that come from the woods at night,
And break into her cabbage patch,
And trample and root about in that field:
Yes, the boars, shoot them, you hunting Hero!

No. 15 Eifersucht uml Stolz

Jealousy and Pride

Wohin so schneJJ, so Krausund wild, mein liber Bach?
EJst du voll Zorn dem frechen Bruder Jager nach?
Kel1r' urn, kehr' urn und schJt erst deine Mullerin,
Fiir ihren leichten, losen, kleinen Falttersinn.
Sal1st du sie gestern abend nicht am Tore stehn,
Mit langem Halse nach der groPen StraPe sehn?
Wenn von dem Fang der Jager Iustig zieht nacl1 Haus,
Da steckt kein sittsam Kind den Kopf nun Fenster 'naus.
Geh', Bachlein, hin und sag' ihr da., cinch sag' ihr nicht,
Horst du, kein Wort, von meinem traurigen Gesicht;
Sag' ihr: Er schnitzt bei mir sich eine Pfeif'aus Rohr,
Und blast den kindern schone Tanz' und lieder vor.

Whither so fast, so ruffled and wild, my dear brook?
Are you lrurrymg in anger after that cheeky huniBman?
Turn back, tum back, and first scold your miller's maid,
For her frivoloue, wanton little flirtations.
Did you not ere her~ !Mming. standing at the gate,
Craning her neck to see the main road?
When the huntsman merrily returns witb Ius booty,
Then no modest girl put. her bead out of the window.
Run along, brook, and tell her tbat, but do not tell her,
Not a word, do you hear, of my sad looks;
Tell her: He has carved himself a pipe from a reed,
And is playing fine songs and dances for the chJdren.

No. 16 Die liehe Parbe

The Good Color

In Grun will ich mich kleiden,
In grune Tranenweiden,
Mein Schatz hat's grtin so gern.
Will suchen einen Zypressenhain,
Eine Heide von grtinem Rosemarain,
Mein Schatz hat's Grun so gem.
Wohlauf zum frob lichen Jagen!
Wohlauf durch Heid' und Hagen!

I shall dress all in green,
In green weeping willow,
My love is so fond of green.
I will look for a cypress grove,
For a heath with green rosemary,
My love is so fond of green.
Here's a toast to tbe joys of bunting?
God speed over l1eatb and hedge!

Mein Schatz hat's Jagen so gem.
Das Wild, das ich jage das ist der Tod,
Die Heide, die hei~ ich die Liebesnot,
Mein Schatz bat's Jagen so gern.
Grabt mir ein Grab irn wasen,
Deckt mich mit grtinem Rasen,
Mein Schatz bat's grun so gem.
Kein Kreuzlein Schwarz, kein Bltimlein bw1t,
Griin alles grtin so rings und rund!
Mein Schatz hat's Grun so gem.

My love is so fond of hunting.
The game that I am bunting is Death,
Love's agony is the heath I speak of,
My love is so fond of hunting.
Dig me a grave in the meado~
Cover me over with green turt,
My love is so fond ot green.
No small black cross, no bright little flowers,
Green, all around, in every direction, ouly green!
My love is so fond of green.

No. 17 Die bose Farbe

Tlte Wicked Color

Ich mochte zielm in die Welt binaus,
Hinaus in die weite Welt.
Wenn's nur so grtin, so grun nicbt war',
Da drauBen in Wald und Feld!
Ich mochte di~ grunen B.l atter all',
Pflucken con Jedem Zweig,
Ich mochte die grunen Graser all',
Weinen ganz totenhleich.

I would like to So out in to the world,
out into the wide world,
If only it were not so sren, so very green,
Out there in the woods and fields.
I would like to pick the green leaves,
From the twigs, each and every one,
I would like to weep each blade,
Of green grass to deathly pallor.

Ach Giiin, du bose Farbe du,
Was siehst mich immer an,
So stolz, so keck, so schadenfroh,
Mich armen, arrnen wei~en Mann?
Ich mochte liegen vor ihrer Ti.ir,
Im Sturm und Regen und Schnee,
Und singen ganz leise bei Tag und Nacht,
Das eine Wortchen Ade!

0 green, you wicked color,
Why do you gaze at me all the time,
So proud, so cheeky, joying in my pain,
At me, a J?OOr, J?OOr pale man?
I would like to lie on her doorstep,
In storms and rain and snow;
And to sing very softly day and night,
That one little Word Farewell!

Horch, wenn im Walde ein Jagdhom schallt,
So klin_gt ibr Fenstelein,
Und schaut sie auch nach mir nicht aus,
Darf' ich doch schauen hinein.
0 binde von der Stirn dir ab,
Das grune, grune Band,
Ade, Ade! U nd reiche mir,
Zum Abschied deine Hand!

Hark, when the hunting horn sounds in the wood,
Then her little window rings,
And even if she does not look out to see me,
I may still look in at her.
Oh untie from your forehead,
the green, green ribbon,
Farewell, Farewell and give me,
Your hand in parting!

No. 18 Trockne Blumen

Dry Flowers

Ihr Bltimlein aile, Die sie mir gab,
Euch soli man legen mit mir ins Grab.

You- all the flowers, That she gave me
You should all be laid with me in my grave.

Wie sieht ihr alle mich an so web,
Als ob ihr wii~tet, Wie mir gescheh'?

fu though you knew bow things are with me?

Ihr Blumlein alle, Wie welk, wie bla~?
Ihr Bli.irnlein aile wovon so na~?
Ach, Tranen machen nicht rnaiengrun,
Machen tote Liebe nicbt wieder bltihrt.

You flowers all, why so wilted, why so pale?
You flowers all what has made you so wet?
Ah, tears do not make the hedgerow green,
They do not make dead love bloom again.

Why do you all look at me so woefully,

It
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Und lenz wird komrnen und winter wird gehn,
Und Blumlein warden im grase stehn,
Und Bliirnlein liegen in meinem Grab,
Die Blumlein aile, Die sie mir gab.

And sprmg will come and winter will depart,
And Bowers will grow among the grass,
And flower lie ill my grave,
All the flowers she gave to me.

Ond wenn sie wandelt am Hugel vorbei,

And when s!1e wanders past the hill,

Und denkt im Herzen: Der meint' es treu!
Da1m Blumlein aile, Heraus, heraus!
Der Mai ist kommen, der Winter ist aus.

And ponders ill her heart, "He was faithful and true!"
Then you flowers ali, Come forth, come forth!
May has come, winter is over.

No. 19 Der Muller und der Bach

The Miller and the Brook

Der Muller:
Woe in treues Herze in liebe vergel1t,
Da we!ken die Lilien auf jedem Beet.
Da mu~ in die Wolken der vollmond gehen,
Damit seine Tranen die Menschen nicht sehn.
Da Hal ten die Englein die Augen sich zu,
Und schluchzen und singen die Seele zur Ruh.

When a faithful heart dies of love,
Then the lJies wither in ev:rY. flower-bed.
111en belund the clouds the hJ.l moon must go,
So that it tears are not seen by anyone
Then the angels cover their eyes with their hands,
And sobbing sing the soul to rest.

Der Bach:
Und wenn sich die liebe dem schmerz entringt,
Em Stemlein, ein neues am Himml erblinl~t.
Da springen drei Rosen, Halb rot tmd halb wei~,
Die welken nicht wieder, aus domenreis.
Und die Engelein schneiden die Fluge] sicb ab,
Und gehn aile Morgen Zur Erde hinab.

And when love has overcome tl1e pain,
A small new star shines in the sky.
Then three roses grow, half red and half white,
They will never wither amid their thorns.
And the angels cut off their wings,
And every morning descend to earth.

Der Muller:
Ach, Bachlein, liebes Bachlein, Du meinst es so gut
Ach, Bachlein, aber weiPt du, Wie Iiebe tut?
Ach, unten, da unten, die kuhle Ruh'!
Ach, Bachlein, liebes Bachlein so singe nur zu.

0 brook, dear brook, you mean so well,
0 brook, but do you know bow love can hurt?

0 below, down below, there is cool peace!
0 brook, dear brook, then go on with your song.

No. 20 Des Baches Wiegenlied

The Brook's Lullaby

Gute Ruh', gute Ruh'! Tu' die augen Zu!
Wandrer, du mude, du bist zu Haus.
Die Treu' is luer,
Sol!st liegen bei mir,
Bis das Meer will trinken die Bachlein aus.

Rest you well, rest you well! Close your eyes!
Wanderer, weary one, you are home.
Faithfulness is here,
You shall lie with me,
Until the sea drinks all the brooks dry.

WJl betten dich kuhl, Auf weichen Pfuhl,
In dem blauen kristallenen
Kiimmerlem. Heran, Heran,
Was wiegen kann,
Woget und wieget den Knaben mir ein!

I will. lay you in a cool bed, Upon a soft pillow,
In the blue crystal chamber.
Come closer, Come closer,
All you comforting things,
Rock and sway tlus boy to sleep for me!

Wenn em Jagdhom schallt, aus dem griinen Wald,
Will ich sausen und brausen wohl urn dich he~:
Blickt nicht herem,
Blaue Bliimelem!
Ihr macht rnemem Schlafer die Traume so schwe~:
Hinweg, lunweg von dem Muhlensteg,
Boses Magdelein, ~ ihn dien Schatten nicht weckt!
Wirf mir herein
Dein Ti.ichlein fern, D~ich dieaugenilun baltebedeckt!

When ahuntinhorn sounds from the green woods,
I shall gush and roar all about you.
Do not peer in,
You small blue flowers!
You wJJ burden my sleeper's dream so.
Go hence, go hence from the mill-bridge,
You wicked girl, le:.i: your shadow should w~ him!
Throw down to me
Your fine kerchief that I may keep his ey=s co~

Gute Nacht, gute Nacbt!
Bis alles wacht,
SchJaf' aus deine Freude, schlar' aus dein Leid!
Der Vollmond steigt,
Der Nebel weicht, Und der Himmel da oben,
wie ist er so weit!

Good night, Good Night!
TJl all shall awaken
Sleep away your joy, sleep away your sorrow!
The full moon is rising,
The mist dispersing, and the sky above,
how botmdless it is!

Als Epilog

The Epilogue

WeJ gem man schlielft mir einer runden ~~
Tret' ich noch eirimal in den vollen Baal,
Als letztes, fun£ und zwanzigstes Gedicht, als EpJog,
der gem das klugste spricht
Doch pfuschte mir der Bach iri's handwerk schon
mit seiner Leichen:red' im nassen Ton.
Aus solchern hohlen Wasserorgelschall zieht
jeder selbst sich besser die Moral;
Ich ~· es auf und lasse diesen Zwist,
WeJ Wibmch nicht meiriesan~tes ist
So !1ab' ich Jenn nichts Iieber luer zu tun,
A!s euch zum Schlu~ zu wiin..ochen, wohl zu ruhn.
Wir blasen tmsre Bonn' und Sternlein ausN un fmdet auch irn Dunkel gut nach Haus,
Und Wollt ilir traumen emen leichten Traum,
So de~ an Mublemad und Wasserschaum,
Wenn Jrr die Augen Schlie~ zu Ianger Nacht,
Bis es den Kopf zurn Drehen euch gebracht,
U nd wer ein Madchen fuhrt an semer Hand,
Der bitte scheidened urn ein Liebespfand,
Und gibt sie beute, was sie oft versagt,
So sei des treuen Muliers treu gedacht
Bei jedem Handedmck, bei jeJem Ku~,
Bei jedem hei~n He~-zensi.iberflu~:
Geb' Jun die Liebe fur seiri kurzes
Leid iri eurem BliSen lange Seligkeit!

Because one likes to finish on a good round number
I' rn m~g another a~arance iri tins fJ!ed ball,
As the last, the twenty-hlth poem, As the epilogue,
which makes the cleverest comment.
But the brook has already spoilt the show
with its graveside speech ill dampened tones.
From such a hollow water-organ sound each
does well to draw his own conclusions;
I give up and leave you with the puzzle,
Smce contradiction is not withm my compass.
Thus I have no nicer taks tl1an tlus,
To wish you a very pleasant rest.
We are going to blow out our sun and starsNow may you find your way horne safely,
And should you wish to dream a damty dream,
then think of mill-wheels and foaming water,
When you dose your ey=s and the long night begins,
Until your head be6ns to spm with tbmking of it,
And he who holJs a maiden by the hand,
Let !urn ask as he leaves for a love-token,
And if she sives today what she has often refused,
so think of he miller's constancy
With every toucl1 of your hands, with every kiss,
with ewry burning gesture from an m.erflowing heart
May love give lurn in return for Ius brief sorrow
long lasting bliss witlun your hearts!
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